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イタリア司法の特質(1)－通常司法の
自治の機関としての最高司法会議
吉 田 省 三
Riassunto
Con l'intento dei costituenti di rendere la magistratura un ordine au-
tonomo e indipendente da ogni altro potere la Costituzione italiana in-
serise le norme sul Consiglio superiore della magistratura (Csm) nel
Titolo IV della Parte II. A norma della Costituzione il Csm e' composto
eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari e per un terzo dal
Parlamento in seduta comune. Questa composizione mista del Csm e'
grande importanza perche' con la composizione mista si vuole aprire la
corporazione dei magistrati alla societa' e si stabilise un raccordo con gli
altri poteri dello Stato. Il Csm, il modello italiano del organo di amminis-
trazione della giurisdizione e' stato seguito in diversi paesi della Unione
Europea, ma il modello di ordinamento giuridico attualmente fun-
zionante in Giappone si discosta chiaramente da il modello italiano.
Parola chiave: Anm, Associazione Nnazionale dei Magistrati; au-
togoverno della magistratura; Csm, Consiglio Superiore della Magis-
tratura; indipendenza esterna ed interna della magistratura; ordinamento
giudiziario











































































立を評価する主要な試験台となった。Allessandro Pizzorusso, L'Organizzazione della
giustizia in Italia. La magistratura nel sistema politico istituzionale. Nuova edizione riveduta e
aggiornata, Einaudi, Torino 1990，p．23-24.
５ Edmondo Bruti Liberati, Livio Pepino, Giustizia e referendum. Separazione delle carriere,





















６ Luigi Ferrajoli, Crisi del sistema politoco e giurisdizione, in Il potere dei giudici,
manifetolibri，1994 Roma, p．43．Paolo Borgna, Marcello Maddalena, Il giudice e i suoi
limiti. Cittadini, magistrati e politica, Laterza, Roma-Bari 2003，p．16.
７ 「司法官の政府」という司法の積極主義に対する批判について，Edmondo Buriti
Liberati, Adolfo Ceretti, Alberto Giasanti (a cura di)，Governo dei giudici. La magis-
tratura tra diritto e politica, Feltrinelli, Milano 1996．





イギリス 合州国 ドイツ フランス スペイン ポルトガル イタリア 日 本
構 成 単 一 連 邦 連 邦 単 一 単 一 単 一 単 一 単 一
任 用 分 離 分 離 試 験 試 験 試 験 試 験 試 験 試 験





修 習 専 門 専 門 全法律職共通
裁判官と




統 一 組 織 無 無 無 有 無 無 有 無
責 任 間 接 間 接+選挙 直 接 直 接 間 接 独 立 独 立 直 接









予 審 無 無 無 有 有 有 無 無
Fonte: Carlo Guarnieri e Patrizia Pederzoli, La democrazia giudiziaria, il Mulino，1997，p．88．に
追加．
(6) 司法官のアソシエーションとしての全国司法官協会の存在






























法であり，司法行政の機関は，最高司法会議 Consiglio Superiore della
magistraturaと呼ばれいている。1948年の憲法施行後も，キリスト教民主党
９ Edmondo Bruti Liberati, La magistratura dall'attuazione della Costituzione agli anni
novanta, in Storia dell'Italia repubblicana, volume terzo (3**)．L'Italia nella crisi mondiale.
L'ultimo ventennio. 2.Istituzioni, politiche, culture, Einaudi, Torino 1997，p．154.








イギリス 合州国 ドイツ フランス スペイン ポルトガル イタリア 日 本











キ ャ リ ア 無 無 有 有 有 有 有，年功 有




Csm Csm Csm 最高裁













10 憲法凍結 congelamento costituzionaleについて，Alessandro Pizzorusso, Il disgelo
























11 Tommaso Edoardo Frosini, Orlando, Vittorio Emanuele, in Michele Ainis (a cura di)，
Dizionario costituzionale, Laterza, Roma-Bari，2000，p．327．Luigi Ferrajoli, La cultura
giuridica nell'Italia del Novecento, Laterza, Roma-Bari 1996，p．11．オルランドは，戦後，
制憲議会にも選ばれ，最長老としてあいさつを行っている。
12 Carlo Guarnieri, La giustizia in Italia, il Mulino, Bologna 2001，p.38.


























Corte costituzionale, il Mulino, Bologna 2004,p 26.
14 Guido Neppi Modona, L'indipendenza della magistratura ordinaria, in Guido Neppi Mo-


























15 Alessandro Pizzorusso, La organizzazione giusitizia in Italia, Einaudi，Torino 1990，p．
103.























16 Paolo Borgna, Marcello Maddalena, Il giudice e i suoi limiti. Cittadini, magistrati e politi-
ca, Laterza, Roma-Bari 2003，p．169.
17 Vladimiro Zagrebelsky, La magistratura ordinaria dalla Costituzione a oggi, in Storia






















18 Guido Neppi Modona, La magistratura dalla Liberazione agli anni cinquanta. Il difficile
cammino verso l'indipendenza, in Storia dell'Italia repubblicana, volume terzo (3**)．L'Italia
nella crisi mondiale. L'ultimo ventennio. 2.Istituzioni, politiche, culture, Einaudi, Torino
1997，pp．87-88.
19 Alessandoro Pizzorusso, La Costituzione ferita, Laterza, Roma-Bari 1999，p．139．ピ
ッツォルッソによれば，司法の「自治」，司法の組織 organizzazione giudiziariaの思想は，
アルベルト憲章の時代においても理論的に準備されていた。









































イタリア フランス スペイン ポルトガル
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破毀院院長 検察官1 最高裁長官 大統領指名1
検事総長 コンセイユ･デタ1 最高裁長官


























































全法律審司法官 割合 選挙される 割合
(法定の2を含む) 法律審司法官
----------------------------------------------------------------------------
法律1958年195号 8/24 33.3％ 6/14 42.8％
法律1967年1198号
法律1975年695号 10/33 30.3 8/20 40
法律1981年1号 6/33 18.1 4/20 20
法律1985年655号 4/33 12.1 2/20 10
法律1990年74号 4/33 12.1 2/20 10
法律2002年44号 4/27 14.8 2/16 12.5
----------------------------------------------------------------------------
Fonte: Saulle Panizza, Art．104，in Raffaele Bifulco, Alfonso Celotto, Marco Olivetti
(a cura di)，Commentario alla Costituzione. Artt．101-139，UTET, Torino，2006，
p．2012.










































22 C. Guarnieri e P. Pederzoli, La magistratura nelle democrazie contemporanee, Roma-
Bari, Laterza，2002，p．128.
23 Saulle Panizza, Art．104．in Raffaele Bifulco, Alfonso Celotto, Marco Olivetti (a cura
di)，Commentario alla Costituzione. Volume III, Artt．101-139，Utet, Torino 2006，p．
2016-2017．欧州司法会議ネットワーク La Rete europea dei Consigli di Giustizia (The
European Network of Councils for the Judiciary - ENCJ o Reseau Europeen des Conseils






























24 Nicola Tranfalia, La politica e la magistratura, in Gianfranco Pasquino (a cura di)，La
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するという運動はあった。青年法律家協会とその裁判部会，裁判官懇話会で
ある。しかしそれは裁判官の再任の権限をもつ最高裁によって抑圧されてし
まった。日本でなぜ裁判官のアソシエーションが抑圧され，イタリアでは司
法官のアソシエーションが発展したのか。司法官の法文化の相違と言えなく
はないが，次の課題としたい。
